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Fig．4　Correlation　between　Glycyrrhizin－and　EtOH　ext．一contents　in
　commercial　Dongbei－and　Xibei－Gancao　collected　from　l986to2000
　at　drug　markcts　in　Japan
△：Dongbei－Gancao（10910ts）．；●：Xibei－Gancao（22810ts）
Regression　equation（Y：GL－contents，X：EtOH　ext．一content）：
　Y＝ ．18X－1．3（r＝0．654forDongbei－Gancao）；
　Yニ0．28X－5．4（rニ0．751forXibei－Gancao）
total
1grade
2grade
3grade
4grade
out－of－grade
Dongbei－Gancao（％）
5．16±1．00＊（nニ109）
4．81±0．73（n＝15）
5．34±1．02＊（n＝63）
5．05±1．00（n＝19）
5．08±L41（nニ6）
4．50±0．15＊　（n＝　6）
（Hunjie）
Xiebei－Gancao（％）
4．36±1．45（n＝228）
4．40±1．30（nニ5）
3．91±LO9（n＝42）
5．18±1．45　（n＝　47）
4．29±1．47（nニ115）
3．72±1．23（nニ19）
（Mao－cao）
　Each　value　represents　the　mean±S．D．
＊：ρ＜0．05vs．Xiebei－Gancao
　Grade：Gancao　are　classified　by　means　of　length　and　thickness　of
　　　　　root　into4grades　of　each　Gancao（1一，2一，3－and4－go－Kanzo
　　　　　in　Tohoku－Kanzo　and　Ko一，Otsu一，Hei一，and　Tei－kyu　Kanzo　in
　　　　　Seihoku－Kanzo　in　Japanese）by　the　primary　wholesale　dealers
　　　　　at　the　producing　districts　as　standardized孟n　China．
　　　　　Gancao　with　thick　and　long　roots　is　classified　into　upper
　　　　　grade．
Dongbei－and　Xibei－Gancao，2）it　is　the　characteristic　that
the　data　in　this　paper　was　confirmed　by　analyzing　every
grade　of　more　than300－10ts　of　trial　samples　collected
from　l986to2000．
　　　　Furthermore，GL－content　ofeach　grade　in　Dongbei－
Gancao　was　also　higher　than　those　of　Xibei－Gancao，ex－
cept　for　the　value　of3grade　as　shown　in　Table　I．
Corr61α∫’on　Z）8加88n　　（7jL一　αn4　E∫0」厚　6x∫．一con∫6n∫s　in
60n7n¢8r6’α1（｝αncαo‘F’8．4♪
　　　　By　the　result　of　investigation　of33710ts　of　Gancao
as　shown　in　Fig。4，it　is　evident　that　a　positive　correlation
exists　between　GL－and　EtOH　ext．一content　both　in
Dongbei一（r＝　0。654）and　Xibei－Gancao　（r＝　0．751）．
Therefore，even　if　the　analytical　instmments　such　as
HPLC　are　not　available　at　the　production　region　of
Gancao，GL－content　could　be　simply　predicted　by　the
evaluation　of　EtOH　ext．content．
RSG｛ゾGαncooαn‘14α6α∫on‘ゾDαi∫o配‘or　yヒ）碗oの一
Gαncαo‘Fi8s．5－6，T4わ18〃フ
　　　　RSG　of　Dongbei－and　Xibei－Gancao　are　examined
to　reassure　the　general㎞owledge　that　Dongbei－Gancao
has　more　light，soft　and　flexible　root　than　Xibei－Gancao．
The　data　shown　in　Fig．5reveals　that　the　mean　RSG　of
Dongbei－Gancao（0．51±0．099／cm3，66roots）is　sig－
n ficantly（ρ＜0．05）10wer　than　that　of　Xibei－Gancao
（0．65±0．11g／cm3，66roots）．
　　　　As　shown　in　Fig．5，there　are30dd　samples　of
Dongbei－Gancao　collected　in　1997，1998　and2000，
which　have　higher　RSG（0．699／cm3）．The　result　of　the
Shapiro－Wilk　test　to　examine　the　distribution　curve　of
RSG　data　 　Dongbei－Gancao　indicated　that　distribution
of66samples　including　the30dd　samples　do　not　fit　the
normal　distribution　curve，but63samples　except　for3
0d 　samples　f t　in　the　normal　distribution（Fig6）．
Ther fore，it　is　estimated　statistically　that　the30dd　sam－
ples　with　high　RSG　belong　to　another　source　out　of
Dongbe －Gancao．
　　　　According　to　our　market　research　about　the　distri一
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Table．豆　Glycyπhizin　content　and　RSG　of　Dongbei一，
　　　　　　Xibei一，and　Daitou－Gancao
Dongbei－Gancao
Xibei－Gancao
Daitou－Gancao
GL－content（％）
5．16±1。00＊
（109　10ts，3109　roots）
4．36±1．45
（228　10ts，9594　roots）
6．65±0．70＊
（5　10ts，　165　roots）
RSG（9／cm3）
0．51±0．09　＊
（66　roots）
0．65±0．11
（66　roots）
0．61±0．10
（17roots）
D．X．D．X．D．X．D．X．D．X．D．X．D．X．D．X．D．X．D．X．D．X．
90　　91　　92　　93　　94　　95　　96　　97　　98　　99　　00
0．33 Each　value　represents　the　mean±S．D．
＊：ρ＜0．05vs．Xiebei－Gancao
Fig．5　Variation　of　RSG　in　commercial　Dongbei－and　Xibei－Gancao
　collected　from1990to2000at　dmg　markets　in　Japan
D．and△：Dongbei－Gancao（0．51±0．099／cm3）．l　X．and●：Xibei－
　Gancao（0．65±0．11g／cm3）
90－00：sampling　years　from1990to2000
Upper　and　lower　lines　represent　mean＋2SD．（0．69）and　mean－2SD．
　（0．33）of　Dongbei。Gancao　RSG，respectively．　Arrow　represents　the
　30dd　Dongbei－Gancao　with　more　than　mean＋2S．D．RSG．
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Fig．6　Histogram　and　distribution　curve　of　RSG　in　Dongbei－Gancao
　collected　from1986to2000at　dnlg　markets　in　Japan
Solid　line　represents　distribution　curve　of63samples（without30dd
　samples）and　fits　in　the　normal　distribution　examined　statistically　by
　Shapiro－Wilk　test：ρニ0．562．
Dotted　line　represents　distribution　c皿ve　of　total66samples　of
　Dongbei－Gancao　and　does　not　fit　in　the　normal　distribution　exam－
　ined　statistically　by　Shapiro－Wilk　test：ρ＝0．007．
Shapiro－Wilk　test　of　another　sample：65samples（without　l　odd　sam－
　ple）：ρニ0．052（represents　normal　distribution），and64samples
　（without20dd　samples）：ρ＝0．237（represents　normal　distribution）．
　Largeρvalue（0．562）in63samples　represents　more　suitability　for
　the　normal　distribution　c皿ve　than　smallρvalues　in64（0．237），65
　（0．052）and66（0．007）samples．
bution　pattem　of　Gancao　in　China　ffom　trade　companies
of　traditional　Chinese　medical　materials　in1999－2000，it
was　found　out　that　the　Gancao　with　knot－1ike　upper　roots
collected　in　the　northwestem（Xibei）region　of　China
was　under　circulation　by　the　name　of“Daitou（or
Youtou）一Gancao”from　the　early　1990’s．The　word
Daitou（or　Youtou）in　Chinese　is“with　head”．This
saying　came　from　knot－like　upper　root　of　Daitou－
Gancao，which　has　high　RSG　as　Xibei－Gancao　and　has
knot，1ike　upper　roots　as　in　Dongbei．Gancao．Therefore，
it　was　considered　that　some　Daitou－Gancao　was　mixed
with　high－priced　Dongbei．Gancao　and　has　been　exported
to　Japan　from　about1997．
　　We　got　the　Daitou－Gancao　from　the　northwestem
region　of　the　Gansu　province　in　China　to　examine　its
characteristics．As　shown　in　Table　II，RSG（0．61±0．10
g／cm3，17roots）of　Daitou－Gancao　is　significantly
greater　than　that　of　Dongbei－Gancao　and　almost　the
same　as　that　of　Xibei－Gancao．From　the　examination　of
RSG，GL－content　and　molphological　characteristics　as
the　knot－1ike　upper　root，the30dd　samples　of　Dongbei－
Gancao　with　high　RSG　as　shown　in　Fig．5may　co皿e－
spond　to　Daitou－Gancao．
　　Since　the　GL－content　in　Daitou－Gancao　was　at　sat－
isfactorylevels（6．65±0．70％，51・ts）asth・sein
Dongbei－Gancao，Daitou－Gancao　might　become　a　prom－
ising　source　of　Gancao　for　clinical　use．Further　pharma－
cognostical　investigations　on　botanical　origin，chemical
constituents　and　pharmacological　properties　of　Daitou－
Gancao　to　compare　with　those　of　Dongbei－and　Xibei－
Gancao　are　in　progress．
　　In　summary，the　characteristic　of　this　paper　is　that
the　results　were　confirmed　by　analyzing33710ts（more
than18roots　per　lot　were　examined）ofGancao　collected
from1986to2000．The　following　results　were　obtained：
　　1）Variati n　i 　GL－content：　Although　GL－content
of　Gancao　varied　every　year，GL－content　of　Dongbei－
Ganca・（5．16±1．00％，1091・ts）issignificantlyhigher
ψ＜0．05）than　that　of　Xibei．Gancao（4．36±1．45％，228
10ts）．
　　2）Variati n　of　RSG：　RSG　of　Dongbei－Gancao
（0．51±0．09g／cm3，66roots　collected　from1990to
202 　　　　　　　　　　　　　　　　♂Discrimination　of　Daitou－and　Dongbei－Gancao
2000）is　significantly　lower　than　Xibei－Gancao（0．65±
0．1191cm3，66roots　for　the　same　ll　years）．This　result
supports　the　empirical　dist董nctions　between　Dongbei－
Gancao　with　soft　and　flexible　roots　and　Xibei－Gancao
with　hard　and　heavy　roots．
　　3）Detection　and　characterization　of　Daitou（Youtou）一
Gancao：　RSG　examination　and　market　research　indi－
cated　that　Daitou－Gancao　was　under　circulation　ffom　the
early1990’s　in　drug　markets　in　China　and　that　it　was
mixed　to　make　up　the　deficit　ofDongbei－Gancao　in　mar－
kets　in　Japan　ffom　about1997．
　　This　is　the　first　report　to　charactenze　Daitou－
Gancao（Taito－Kanzo　in　Japanese）collected　in　the　north－
westem（Xibei）region　of　the　Gansu　province　in　China．
It　has　a　similar　knot－like　upper　root　and　high　GL－content
（6．65±0．70％，510ts）to　Dongbei－Gancao　and　also　has
similar　high　RSG（0．61±0．10g／cm3，17roots）to
Xibei－Gancao（Table　II）．
算出した。東北甘草のRSGは西北甘草より有意に低い
ことを確認した。今回確立したRSGは，柔軟な東北甘
草と質の充実した堅い西北甘草を判別する経験的な選品
法を裏付ける指標となる。
　なお1997年頃以降に集めた東北甘草の中にRSGの
高い（mean＋2S．D．を超える）個体が散見された。中国
における市場調査の結果，甘粛省など中国西北地方で産
し根頭部に「こぶ」のある甘草が帯頭甘草あるいは有頭
甘草という名で出回り，日本に輸出されていることが明
らかになった。市場品の東北甘草中に散見されたRSG
の高い甘草は，帯頭甘草の可能性があることをShapiro－
Wilk検定で統計学的に推定した。
　この帯頭甘草（甘粛省産）を入手して分析したところ，
根頭部に「こぶ」のある形態とglycyrrhizin含量の高い
点は東北甘草に類似し，RSGが高い点は西北甘草に類
似することが明らかになった。帯頭（有頭）甘草（中国
市場名）の流通状況や形質を明らかにしたのは本論文が
最初である。
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和文抄録
　本論文の特徴は，日本市場甘草の品質変動を1986年
から2000年まで15年間にわたって集めた多数の試料
（33710ts）に基づいて検討した点にある。比較のために
同定可能な花期・果実期に中国内蒙古自治区の東部（翁
牛特旗頭道溝：東北甘草の産地）で採集したσ1ッcッrr配2α
αrα1θηsどsFISCH．の根を用いた。
　市場品甘草のglycyrrhizin含量は年度によって変動
するが，15年間の平均値において東北甘草のglycyrrhizin
含量は西北甘草より有意に高いことを確認した。見掛け
比重（RSG）は根を円柱とみなして重量と体積を量り
＊〒930－0194富山市杉谷2630
富山医科薬科大学和漢薬研究所資源開発部門　山本　豊
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